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Abstract 
Critics point out that E. M. Forster's primary interest lies in people and their ways of living. 
But what kind of p巴opleare they and what kind of life do they lead? 
In an essay titled Notes on the English Character Forster asserts that the English people are 
inevitably middle class and suffer from ‘hypocrisy' and ζlack of imagination'. And the protagonists 
of the Forsterian world， so long as they are English， are more or less endowed with these qualities. 
The main theme of Where A刀'gelsFear to Tread is how the hero Philip， to whom ‘life is a 
spectacle，' has come to be interested in people， awakening to a genuine affection towards them. 
At the same time， however， we can find another theme， or rather a sub-theme， of this story， and it 
is the development of the complicated relations of theses and antitheses. All the characters stand 
in opposition to each other， some of them coming to reconcilation and others remaining foes forever. 
Besides， these characters can roughly be divided into two categories of‘hypocrisy' and ‘sincerity' ， 
the geographical presentations of which are England and Italy， that is，‘the South Pole and the 
North' in Forster's phrase. 
Viewed thus， the Forsterian protagonists are understood to be the people living in such a 
world. The author tries to trace these people's ways of living， sticking close to the textbook. 
はじめに
Edward Morgan Forster (1879一)の小説を読もうとする場合，彼自身の小説論である As-
pects of the N ovel1 (r小説の諸相j)を絶えずひもとくことは，なによりも理解の助けとなるだ
ろう。というのは， S. Maughamが例の皮肉たっぷりな口調で
.1 read Aspects of the Novel by Mr E. M. Forster， from which 1 learned 
that the only way to write novels was like Mr E. M. Forster21 • 
(わたしは E.M. Forster氏の『小説の諸相」を読み， 小説を書く唯一の方法は
E. M. F orster氏のように書くことであると知った。)











He (i. e. Forster) can become inspired or excited， but his usual tone is calm， 
observant， at times dry. One is always in danger of oversimplifying .. of miss-
ing some of the subtle undertones in his writing， of missing some of the key 
phrases or images which he scatters through his books. His response to the 
world around him is a complex one， and is constantly developing new facets3). 
(彼は奮い立つことも興奮することもないわけではないが，彼の態度はたいていの












We are not concerned with the very poor. They are unthinkabe， and only 
to be approached by the statistician or the poet. This story deals with gentlefolk， 













Notes on the English Character5) (rイギリス国民性覚え書J)と題する彼のエッセイは，
次のような書さ出しから始まっている。
1 had better let the cat out of the bag at once and record my opinion that 
the character of the English is essentially middle崎class. There is a sound his-
torical reason for this， forラ sincethe end of the eighteenth century， the middle 
classes have been the dominant force in our community. They gained wealth 
by the lndustrial Revolution， political power by the Reform Bill of 1832; they 
are connected with the rise and organization of the British Empire; they ar巴











今しばらく Noteson the Engli・'shCharacterに基づい考察を進めよう。
Forsterは上に引用した箇‘所に引きつづいて，イギリス中産階級の持つ美徳、と欠点を









































Caroline Abbott Harrietや Philipの幼な友だちでラ 父親と一緒に近所に住む (23
歳)。慈善事業に打ち込んでいる。
Gino Carella イタリアの若者で，歯科医の息子 (21歳)。後に Liliaと結婚する。
(560) 
'VVhere "1ngels Fear to Freadをめぐって 1067 
無教養な Liliaは Charlesとの婚約が整って以来， Herriton夫人に厳しい挨けを受けてき




に Philipのすすめに従って Liliaを1年間イタリアにやることにする。 折からラ予てイタリ
ア旅行を計画していた Abbott嬢が Liliaに同行する。イタリアに赴いた Liliaは，美貌の若者
Ginoと恋に陥札婚約する。これを知った Herriton夫人は激しく立腹し，婚約を阻止しよう
として Philipをイタリアに派遣する。(第一章)



























りなのだと考える。彼は Ginoと下交渉をするために，そしてできれば Abbott嬢が Ginoと
どういう話し合いをしたかを探るために，単独で Ginoに会いに出かけるが， Ginoが不在で会
えない。宿に帰った Philipは Abbott嬢をなじる。 Abbott嬢は Philipの誤解をとき，散歩の
途中で偶然 Ginoに出会ったことを告げ， Ginoが去年 Philipに暴行を働いたことを悔いてい




てみぜるとし寸気持から， Philipに先んじて Ginoに会いに出かけるが， Ginoは不在である。
間もなく Ginoが帰宅するがラ 応接間に待っていた Abbott嬢に気づかず赤ん坊をあやし始め
たので，彼女は姿を現わすきっかけを失い，そのうち気分が悪くなって失神してしまう。気が
ついてみると， Ginoが驚きあわてながら白分を介抱している。 Abbott嬢は Ginoと赤ん坊に
ついて様ざまな話をするが，ついに赤ん坊を引き取る交渉を始めることができない。そのうち















Philipは Abbott嬢に恋を打ち明けようとする。それを察した Abbott嬢は， 自分が Ginoの
美貌に焦れていることを告白し Philipの機先を制する。 呆然とした Philipはやがて気をと
り直L，Ginoに対する恋がさめたなら自分のもとに帰ってきてほしいと頼む。(第 1-章)
(562) 






















こうして， 彼はまず美の感覚を発達させてゆく。 彼は 「二十歳にしてまだら染めのネク
タイをつけラ 形のゆがんだ帽子をかぶり， 日没を嘆賞しては夕食に遅れ Burne-Jonesから
Praxitelesにいたる芸術を理解した」が，その熱狂もやがてさめてゆく。
In a short time it was over. Nothing had happened either in Sawston or 
within himself. He had shocked half a dozen peopleフ squabbledwith his sister， 
and bickered with his mother. He concluded that nothing could happen， not 
knowing that human love and love of truth sometimes conquer where love of 










'It's a shame， Mother!' she had cried. ‘Philip laughs at everything-the 
Book Club， the Debating Society， the Progressive Whist， the bazaars. People 
won't lik巴 it. We have our reputation. A house divided against itself cannot 
stand.' (p. 14) (p. 18) 
(1お母様，あんまりだわ!J と彼女は叫んだ。 IPhilipつてなんでもあざ笑うの







仁..And don't， let me beg you， go with that awful tourist idea that Italy's 
only a museum of antiquities and art. Love and undersand the Italians， for the 
















"Vhere Angels Fear to Freadをめぐって 1071 
うして，彼はシニカノレに，そしてややニヒリスティックに I満足して笑いつづけた」のであ
っTこO
美への耽溺とシニカルな噌笑一一それは LionelTrillingが Failing夫人 (TheLongest 
ゐurneyの登場人物)について言ったように， I十八世紀の俗物の一種の戯画J(a kind of fancy-

















リアに赴いた Philipは， Monteriano駅に彼を出迎えた Abbott嬢の口から， Liliaの婚約者が
21歳になったばかりの失業中の若者であり，その父親が歯科医であることを聞かされる。
Philip gave a cry of personal disgust and pain. He shuddered al over， and 
edged away from his companion. A dentist! A dentist at Monteriano. A den-
tist in fairyland! False teeth and laughing gas and the tilting chair at a place 
which knew the Etruscan League， and the Pax Romana， and Alaric himself， 
and the Countess Matilda， and the Middle Ages， al fighting and holiness， and 
the Renaissance， al fighting and beauty! He thought of Lilia no longer. He 
was anxious for himself: he feared that Romance might die. 
Romance only dies with life. No pair of pincers will ever pull it out of us 
But there is a spurious sentiment which cannot resist the unexpected and the 
incongruous and the grotesque. A touch will loosen it， and the sooner it goes 
from us the better. It was going from Philip now， and therefore he gave the 












































し，彼女は I~ 分の本心を切らかにせず，赤ん坊の教育のために， またIrmaのためにヲそれ
が一番よいことなのだと言明して惇らない。 Philipは母親の本心を見抜いて，彼女が自分まで
も欺こうとすることに惇然、とする。しかし，彼はそうした母親をなじることはできない。
He was sure that she was not impulsiveヲ butdid not dare to say so. Her 
ability frightened him. All his life he had been her puppet. She had let him 
worship Italy， and reform Sawston-just as she had let Harriet be Low Church. 
She had let him talk as much as he liked. But when she wanted a thing she 
always got it. 
And though she was frightening him， she did not inspire him with reverence. 
Her life， he sawヲ waswithout meaning. To what purpose was her diplomacy， 
her insincerity町 hercontinued repression of vigour? Did they make anyone 
better or happier? Did they even bring happiness to herself? Harriet with 
her gloomy peevish creedラ Liliawith her clutches after pleasureラ wereafter al 






















Philip saw no prospect of good. nor of beauty either. But the εxpedition 
promised to be highly comic. He was not averse to it any longer; he was 
simply indifferent to al in it except the humours. These would be wonderful. 
Harriet， worked by her mother; Mrs Herriton， work巴dby Miss Abbott; Gino， 
worked by a cheque; -what better entertainment could he desire? There was 
nothing to distract him this time; his sentimentality had died， so had his anxiety 
for the family honour. He might be a puppet's puppet， but he knew exactly 




















とき， Philipは Abbott嬢の口から， Ginoが彼に昨年暴行を働いたことを悔いていることを聞
かされ i彼の顔に喜びがみなぎった」のであった。
(568) 
Wheγe 11ngels Feaγ to Fγeadをめ〈ごって 1075 
What did the baby matter whel1 th己 worldwas suddenly right way up? 
Philip smiled， and was shocked at himself for smilinぁ andsmiled again. :FOf 
romance had comεback to Italy; there werεno cads j，l her; She was beautiful， 
courteous， lovableラ asof old. And Miss Abbott-sheフ too，もV旦sbeautiful in her 
way， for ali her gaucheness al1d conventionality. Shc really cared about lifeラ






















All through the day Miss Abbott had seemed to Philip like a goddess， and 
more than ever did she seem so now. Many people look younger and more 
intimate during great emotion. But some there are who look older， and remote， 
and he could not think that there was litle difference in years， and none in 
composition， between her and the man whose head was laid upon her breast. 
Her eyes were open， full of in五mteplty丘ndfull of majesty， as if they discerned 
the boundaries of sorrow， and saw unimaginable tracts beyond. Such eyes he 
had seen in great pictures but never in a mortal. Her hands were folded round 
the sufferer， struking him lightly， for even a goddess can do no more than that. 
(569) 
1076 菅沼慶一
And it seemed fitting， too， that she should b巴ndher head and touch his forehead 




























のは困難である。 しかし，第3章の終り近くで Ginoが親友の Spiridioneとsimpatico論14)
を交わしているとき，ふと Ginoが洩らした
(日70)
iVhere Angels Fe山崎 toFreadをめぐって 1077 
'One 1 have seen who may be so. She spoke very lit1eヲ butshe was a 
young 1ady-different to most. She， too， was English， the companion of my 
wife here. But Fra Filippo， the brother-in-1aw， took her back with him. 1 saw 









いタイプとして描かれている。 そして Liliaの死後， たまたまある日 Philpと鼻緒に London
出かけたとき，汽車のなかで初めて個性の片鱗を発揮するのである。それは，彼女が Liliaと
Ginoとの結婚を阻止するどころか， 積極的に同意したことを Phi1ipに告白することから始ま
る。その告白は最初 Phi1ipを激怒させたけれども， 彼女が Sawstonを嫌っていたためにその
ような行動をとったことを知り Philipはすっかり嬉しくなってしまう。
‘1 hated the id1eness， the stupidity， the respectability， the petty unse1fishness.' 
'Petty :se1fishness，' he corrected. Sawston psycho1ogy had 10ng been his 
specia1ity. 
'Petty unselfishness，' she repeated. ‘1 had got an idea that everyone here 
spent their lives in making lit1e sacrifices for objects they didn't care for， to 
p1ease peop1e they didn't 10ve; that they never 1earnt to be sincere-and， what's 
as bad， never 1earnt how to enjoy themse1ves. That's what 1 thought-what 1 
thought at Monteriano.' 
明Thy，Miss Abbott，' he cried， 'you shou1d have to1d me this before! Think 

























'But don't you see-she is practically thr朗 teningus? You can't put her 
of with Mrs Thobald; She knows as well as we do that she is a nonentity. 
If we won't do anything she's going to raise a scandal-that we neglect our 
relatives， etc.， which is， of course， a lie. Stil1， she'll say it. Oh dear， sweet， sober 
Caroline Abbott has a screw loose! We knew it at Monteriano. 1 had my su-
spicions last year one day in th色 train;and here it is again. The young person 











う決意を固めてゆく。それは， Ginoの Liliaに対する背徳を通じて，彼女の潔癖な目に Mon-
terianoが「悪徳の町」と映ったからであり， Sawstonは軽蔑に値いする町ではあるが， i罪の
(572) 
Where Angels Fear to Freadをめぐ、って 1079 
土地」ではなかったからであった。しかし Philip同様に，彼女も「完全な悪党」であるはず
の Ginoが強い父性愛を持ちうることに気づかなかったところに誤算があったのである。一










'Y our mother has b巴haveddishonourably al through. She never wanted the 
child: no harm in that; but she if too proud to let it come to me. She has 
done al she could to wreck things; she did not tel you everything; she has 
told Harriet nothing at all; she has lied or acted lies everywhere. 1 cannot trust 
your mother. So 1 have come here alone-all across Europe; no one knows it; 
my father thinks 1 am in Normandy-to spy on Mrs Herriton. Dorピt!et's argue !'
for he had begunラ almostm巴chanicallyぅ torebuke her for impertinenceτf you 
are here to get the child， 1 will help you; if you are here to fail， 1 shall get 



























‘1t's hard luck on her，' he thought. 'She is a good person. 1 must do for 
her anything 1 can.' Their intimacy had be巴nvery rapid， but he too hoped that 
it would not shift. He believed that he understood her， and that she， by now， 
had seen the worst of him. What if after a long time-if after all-he fl.ushed 







しかし， 思いがけない事件は二人をそのままに終わらせなかった。 赤ん坊の死と， Philipと
Ginoの死闘， Abbott嬢に泣きすがる Gino-一そして， Philipの回心， 真の人間愛に目ざめ





‘He's not a gentleman， nor a christian， nor good in any way. He's never 
fl.attered me nor honoured me. But because he's handsome， that's been enough. 
The son of an ltalian dentist， with a pretty face.' (p. 158) (p. 202) 
(彼は紳土でもクリスチー.¥，ンでもありまぜんし，どのような点でも立派とは言いか
(574) 




この告白からは， 彼女の恋が sensualであることがうかがえる。 しかし， 彼女を例えば The
LongestゐurneyのAgnesと同一視することはできないだろう。 AgnesのGeraldDawesに対




癖さを持った Abbott嬢が sensualityに屈し 木能のままに快楽を追う Ginoが spirituality
を獲得したのであった。 このことは Ginoにも Abbott嬢にも新らしい転機を意味しているの
である。
Harri己tの性格は興味深い。彼女の人柄は最初次のように与えられてし、る。
Harriet's education had been almost too successful. As Philip once said， 
she had 'bolted al the cardinal virtues and couldn司tdigest th巴m.' Though pious 
and patriotic， and a great moral asset for the house， she lacked that pliancy and 
tact which her mother 50 much valuedラ andhad expected her to pick up for 



























例えば登場人物に限ってみても Philip対 Herriton夫人ラ Philip対 Abbott嬢， Philip対























Where Angels Fear to Freadをめぐって 1083 




Most of life is so dull that there is nothing to be said about it and the books 
and talk that would describe it as interesting are obliged to exaggerate， in the 








Where Angels Fear to Treadの場合， そのような不自然さの例として挙げられるものの
なかに， PhilipとGinoとの死闘の場面がある。 しかし， Forsterの世界にあっては，対立関
係の和解によく用いられる手法の一つは暴力でありラしかも PhilipとGinoのように，知性と


















Ginoのように気債な生活を追い，野性的な vitalityを持つイタリア人の世界と， Herriton 
夫人のようにとりすました， 偽善的な， ある意味で、は保守的なイギリス人の世界一-Forster
言葉をかりれば「南極と北極J(the South Pole and the North)ー ーの対立は，このようにして
イギリス人側からの閉鎖性によって生じたものである。 イタリア人の側から言えば Ginoの
友人 Spir吋ioneの
‘…But listen， my Gino， for 1 am older than you and more full of experience. 
The person who understands us at first sight， who never irritates us， who never 
borse， to whom we can pour forth every thought and wish， not only in speech 
but in silence-that is what 1 mean by simpatico.' (p. 46) (p. 59) 







除くことができない。 Philipもまた例外ではなかった。彼は Ginoとの最後の交渉 Abbott 
嬢が赤ん坊に湯を使わせた直後一ーにおいて，始めてそのような障害を乗り越えることができ
たのであった。
So the two young men parted with a good deal of genuine a任ection. For 
the barrier of language is sometimes a blessed barrier， which only lets pass 
what is good. Or-to put the thing less cynically-we may be better in new 
clean words， which have never been tained by our pettiness or vice. Philip， at 
al events， lived more graciously in Italian， the very phrases of which entice one 
to be happy and kind. It was horrible to think of the English of Harri巴t，whose 
every word would be as hard， as distinct， and as unfinished as a lump of coal. 






とを幸福に， また， 親切にさせるのである。 Harrietの英語は聞くもおぞましかっ
た。その一語一語が石炭の塊りのように固く，明噺で，粗削りであった。)
(578) 










She was silent. This cruel， vicious fellow knew of strange re:finements. 
The horrible truth， that wicked p巴opleare capable of love， stood naked before 
her， and her moral being was abashed. It was her duty to rescue the baby， to 
save it from contagion， and she stil meant to do her duty. But the comfortable 
sense of virtue left her. She was in the presence of something greater than 


























こだわる必要のないことを主張しながらも一一主人公たちを「外部からJ(from the outside) 






The complexity of the situation we see as such: though we are interested 
and sympathetic， we are hardly worried. The critical senses and episodes 
towards the end are， of course， not undisturbing; yet we ar巴 notimmersed in 
them-the detachmentラ thoughmodi五edヲ stil holds. 1n this effect the 1talian 
setting， exotic and quaint-its people seen as another kind from us， has its part; 
it lends itself beautifully to the reconciliation of the ‘comedy' with the 'poetry' 










を APassaRe to lndiaの主人公 Fieldin広が与えてくれると考えることはあながち全くの見当
違いでもあるまいと思われる。(昭和41年4月27日受理)
(580) 
Where A:九:gelsFem・toFγeαd字正富コ〈ごって 1087 
(注)
1) 初めは 1927年の春に Cambridgeの TrinityCollege主催のもとに行なわれた Clark講演であった
が，同年に書物の形で出版された。
2) S. Maugham: Cakes and Ale (Heineman， 1952)， p.188 
3) ]. Herbert: Modern English Novelists (Kenkyusha， 1960)， p.24. 
4) E. M. Forster: Howards End (Penguin， 1961)， p. 44， (Arnold， 1956)， pp. 47-48. 
5) 評論集 AbingerHarvest (1936)の巻頭に収められている。
6) E. M. Forster: Abinger Harvest (Arnold， 1961). p. 11. 
7) Ibid. p. 11. 
8) Liliaの死亡した知らせが Sawstonにとどいたとき，ちょうど 24歳の誕生日であった。
9) この点に関する Gransdenの指摘は重要である。 彼は哲学者 G.E. Mooreが Forsterゃ Virginia




と言っている。(K.W. Gransden: E. M. Forster (Oliverand Boyd， 1962)， p. 5) 
10) cf. Lionel Trilling: E. M. Forster (Hogarth， 1962)， p.73. 










で自覚しなかった力と霊感を得たのだということを悟った。J(E. M. Forster: The Eternal Moment 
[Collected Short Stories (Penguin， 1954)， p. 216])つまり Forsterにあっては， それは「真実の発
見Ji未知なるものの発見」に対する驚きの言葉である。
14) simpaticoとは attractive，charming， genialなどを意味するイタリア語であるが， Forster白身が「そ
の言葉を訳すことは不可能であるj(Nothing will translat巴 thatword.)という註釈をつけている。 cf.
(p. 45)， (p. 59) 




て，このような技巧は随所に用いられている。 cf.Aψectsof the Novel (Penguin， 1963)， pp. 93-94 
(Arnold， 1961)， pp. 82-83. 
16) Rex Warner: E. M. Forster (Longmans， Green & Co.， 1964)， p. 13. 




であり， Comedy of Humours I気質劇」の主人公に多く見られるタイプである。 そして実際の作品
に現われるときは， 絶えずーっの事柄を口ばしっていることから容易に判断がつく。 その逆が round
characterであり， 複雑な， 場合に応じて反応ずるタイプで， 悲劇むきの人間である， と言う。 cf.
Aspecおり theNovel (pp. 75~85)， (pp. 65-75). 
18) cf. ibid. (pp. 85-89)， (pp. 75-79). 
19) cf. Percy Lubbock: The Cηザtof Fiction (Jonathan Cape). この書は終止一貫して「視点Jから
生ずる formを論じているが， Forsterの引用する筒所は 1965年版に見当らないので，恐らく revise
されたときに自1られたものであろう。
20) Aψects of the Novel (p. 86)， (p. 75). 
21) E. M. Forster: A Passage to India (Penguin， 1962)， p. 132， IEveryman's Library， 1961)唱 p.113. 
22) F. R. Leavis: The Common P;ω.suit (Chatto &羽Tindus，1958)‘p. 264. 
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